












Death is a part of life which children and adult need to know. However， Japanese children today are 
increasing1y exposed to v仕加a1experience of death in仕leirenvironments， and they have been 10st oppor-
旬nitiesto experience practical death. So there has been也eneed for death education in schoo1s to 1earn 
dea也阻dmake rea1ize va1ues of 1ife. death education has not been deve10ped positive1y in schoo1 1ev巴1，
because there are many educationa1 prob1ems.τ'hough， For example， we have no teaching curricu1um and 
no time. to provide education. Also， there are cries of a1arm about unclear or damaging effects of this topic. 
To develop death education in schoo1s， there is room for白川lerinvestigation into m阻yprob1ems. 



























が、データベース WebSPIRS Version 4.3 (Ovid Technologies Inc， 2000) で rdeath 
educationJをキーワードに検索すると、論文のタイトルとしては、 Levinton(1969)の"Need
for death education and suicide occurrence"で初めて登場している。
デス・エデ、ュケーションが盛んに行われている国としてドイツとアメリカを挙げることがで
きる。そこでドイツについてはデーケン (1986a)を、アメリカについては Combs(1981)と










































































































































(e.g.， Bailis & Kennedy， 1977; Bell， 1975; Combs， 1981; Durlak， 1978; Durlak & Riesenberg， 
1991; Johansson & Lally， 1990; Miles， 1980; Murray， 1974; Schonfeld & Murray， 1990; 
Wittmaier， 1979; Yeaworth， Kapp， & Winget， 1974)。例えば、デス・エデュケージョンを受
けた後に、死の不安・恐怖が軽減したという報告がある (e.g.，Durlak， 1978; J ohansson & 
Lally， 1990; Miles， 1980; Murray， 1974)。その一方で、デス・エデュケージョンを受けた後
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